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学 籍 番 号 K315034
氏 名 副島 則子




According to the survey in 2013 by the Japan National Tourism Organization, the num-
ber of tourists from other countries has been increasing, and nearly 80 percent of the
total number is from various Asian countries. On the other hand, people from the Asian
countries are 46.2 percent, and 45.3 percent of the people are from the European coun-
tries, the Oceanian countries and North-American countries. Kyoto is counted as one of
the places that is in the "golden route." Such places are mainly visited by tourists who are
visiting Kyoto for the first time. The reason why they visit those places is they are the
characteristic signatures for them as a country, Japan. The Golden route is the popular
tour route among foreign visitors and Tokyo, Hakone, Mt. Fuji, Nagoya and Osaka are
also included in the route. This thesis discusses the issues Kyoto City is facing and the ap-
proaches they are taking. We conclude with the recommendations for sustainable tour-
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学 籍 番 号 K316007
氏 名 内田 楓
論 文 題 目 Gender Inequality in Labor Market and Its Impact in the Future in Japan
総字数・総語数 6,661
【概要】(400 字以上)
The World Economic Forum (2018) announced that the rank of the Global Gender Gap
Index in 2018 was 110th out of 149 countries for Japan. Especially, the gender gap in the
labor market is still severe. This thesis illustrates the current situation of the gender gap
in employment, occupation and payment and the reason how those gaps are created.
Furthermore, this thesis will describe how gender inequality influences Japan's society
and discuss how we can make the gap smaller by referring to other countries' efforts for
the gender-equitable society. Unemployed workers and ippan-shoku (non-management
track) workers consist of more women and they are usually disadvantaged in payment.
Moreover, women devote more time to take care of their family while they work, or they
have no choice but to quit their job after getting married and pregnant. On the other
hand, men also face a hard situation that they have many burdens in working condition
so that the ratio of suffering from physical /mental disease and committing suicide due
to overworking is higher than females'. Preconceptions about the division of roles be-
tween men and women that is a thought "men work and women do housework" encour-
age creating greater gender gaps.
世界経済フォーラムが発表した男女平等ランキング 2018 では､ 日本は 149 ヵ国中
110 位であり､ G7 の国々の中では最下位であった｡ 中でも日本では労働市場におけ
る男女格差が顕著である｡ この論文では､ 雇用・職業選択・賃金における男女格差
の現状を述べ､ 何故男女間で格差が生まれるのか理由を探る｡ また､ これらの男女
格差が日本の経済にもたらす影響を調べ､ 諸外国の男女平等に向けての取り組みを
例に挙げながら格差解消の打開策を考える｡ 正規雇用労働者と非正規雇用労働者と
の間での処遇格差､ コース別雇用管理制度から成る ｢総合職｣ ｢一般職｣ 間での賃金
格差が存在する｡ ここで問題なのは､ 賃金が低いなど不利な状況に置かれている非
正規雇用労働者､ 一般職労働者人口が多いのは家事と仕事を両立する女性であり､
結果として格差が広がる｡ 一方で､ 男性も労働環境において重い責任を負い､ 心身
に支障をきたす割合､ 過労死の割合が女性よりも高い｡ この背景として､ 高度経済
成長期以降に定着した ｢男は仕事､ 女は家事｣ という ｢性別役割分担意識｣ が､ 格
差を助長すると言える｡
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学 籍 番 号 K316008
氏 名 遠藤茉奈実
論 文 題 目 Portrayal and the Meaning of Gender Roles in Japanese Media
総字数・総語数 5,654
【概要】(400 字以上)
What image do you have when you hear "gender roles"? Gender roles have been changing
diversity from a male-dominated society. Queeny or sisterly talents called ?nee-kei talent
have been active these days. Media such as TV commercials, TV dramas, books, and TV
shows play roles, so to speak, "influencer". How do you respond to perceptive portrayals
by media? How do you make use of them for society? Besides, how laws or policies affect
your ways of thinking? I will not consider gender roles in Japan from a perspective of
"equality". I will discuss what people need to become each in their own ways through
media. Indeed, "human minds" may hold the key to do. You will discover fixed ideas that
people usually think or say every single person by gender roles without awareness.
｢性役割｣ と聞いて思い浮かぶイメージはありますか？ 日本の性役割は男性優位と
いうイメージから多様性を重んじる風潮へと移りつつあります｡ 近頃はオネエ系タ
レントさんの活躍を目にするようになりました｡ 特にメディアはテレビ CM､ ドラ
マ､ 本､ テレビ番組を通じて社会の風潮を描写し､ いわば ｢インフルエンサー｣ と
しての役割を担っています｡ そんなメディアが発信する鋭い描写を我々はどのよう
に受け止め､ 今後の社会に活かしていけば良いのでしょうか？ また､ 法や政策は私
たちの考え方にどのくらいの影響を与えていると思いますか？ ｢平等｣ という観点
からではなくメディアを通じて一人一人が思い描く ｢なりたい自分｣ についてどの
ようにすれば良いのかを述べます｡ 大切なのは ｢人の心｣ です｡ 私たちが何気に思っ
たり発したりしている固定観念と共に紐解いていきます｡
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学 籍 番 号 K316009
氏 名 大崎 千寛
論 文 題 目 Working conditions in Japan, Korea and the Netherlands
総字数・総語数 4,785
【概要】(400 字以上)
"Karoshi", is a Japanese term that means dying due to overwork. In recent years,
"Karoshi" is sometimes used in Roman letters as it is, and it is also described as "Karoshi"
in the Oxford English Dictionary. While well-known Japanese cultural items such as
sushi, karaoke, and cute are often translated into English, Karoshi is translated into
English with a negative meaning because of Japanese rough working conditions. In this
paper, I investigate Japanese labor laws and look for problems in comparison with the ac-
tual working environment. In addition, I investigate the labor laws and actual conditions
in Germany, that is said to be the country with the shortest working hours in the world,
and Korea, where labor problems such as long working hours are more serious than in
Japan. Based on that, I identify the causes of problems arising from the work environ-
ment in Japan, and consider ways to improve the working condition in Japan.
働きすぎによって死亡することを意味する ｢過労死｣｡ 近年､ 海外では ｢過労死｣
をそのままローマ字で使うこともあり､“Karoshi”とOxford English Dictionary にも
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学 籍 番 号 K316010
氏 名 大友 寧々
論 文 題 目 Tourism in Japan-Past, present, and future: The view from both sides
総字数・総語数 6,998
【概要】(400 字以上)
The number of foreign tourists has rapidly increased recently in Japan. This number
changed from 4,757,146 in 2000 to 31,191,856 in 2018. It means about a 6.5 time increase.
The Japanese government aims to increase this number to 40 million by 2020 and 60 mil-
lion by 2030. This paper focuses on the past, present and future of foreign visitors to
Japan, and explores tourism in Japan from the perspectives of Japan and foreign coun-
tries. Increasing the number of foreign visitors to Japan will bring a new wind into Japan
and bring various benefits. However, Japan has not yet been able to cope with such
changes, and there are disadvantages. It is very important for us to find and communi-
cate the advantages and disadvantages of the increasing number of foreign tourists and
think about how to make Japanese tourism better for both Japanese and overseas visitors
because we will support the future of Japan. From the standpoint of Japanese and non-
Japanese, it can be said that looking at the current state of tourism in Japan objectively
is a step closer to the realization of a "tourism-oriented country" that the government is
aiming at as a nation.
近年､ 訪日外国人が急増している日本｡ その数は､ 2000 年の 4,757,146 人から 2018
年には 31,191,856 人と約 6.5 倍増加している｡ 日本政府は､ 今後この数字を 2020 年
には 4000 万人､ 2030 年には 6000 万人にすることを目指している｡ この論文では､
訪日外国人の過去・現在・未来に焦点をあて､ 日本と外国､ それぞれから見た日本
における観光について探る｡ 訪日外国人が増加することで､ 日本の中に新しい風が







James D'Angeloゼミナール 2019年度 卒業論文概要
中京英語学 第 3 号
60
学 籍 番 号 K316012
氏 名 小澤 風帆
論 文 題 目 Asian Englishes & BELF:
Understanding variation for better business communication
総字数・総語数 6,336
【概要】(400 字以上)
In recent years, expanding business to overseas is active and many efforts are needed. One
of the most important skill needed is to understand English. However, there are various
kinds of English in the world and the way of conducting business differs by countries.
We can't say that just understanding English is enough. In this is paper, I will focus on
3 countries; India, which is active in business past years, Korea; which is geographically
close to Japan, and Singapore, which English is stated as an official language. I outline
the linguistic features of these three Englishes and possible sources of miscommunication
and solution. The quality of business can differ by how you handle problems.
海外への企業の進出が活発な近年､ 多くの努力が必要とされる｡ その中でも､ 英語
を理解できることは大きな武器だ｡ しかし､ 世界には様々な英語があり､ また､ そ
の国特有のビジネスの仕方があるため､ ただ英語を理解できれば良いとは言い切れ
ないだろう｡ この論文では､ 近年ビジネスが盛んなインド､ 特に地理的に近い韓国､
そして公用語に英語が認定されているシンガポールの 3 つのアジアの国にスポット
ライトを当てる｡ この 3 つの国はどのような英語が使われているのか､ またビジネ
ス文化の違いが及ぼす問題とそれらの解決策も示す｡ 小さな問題にでも対応する力
の有無で､ 行われるビジネスの質は変わってくるだろう｡
James D'Angeloゼミナール 2019年度 卒業論文概要
卒業論文概要
61
学 籍 番 号 K316017
氏 名 川見 萌絵




The JET Programme, the Japan Exchange and Teaching Programme, organized by
CLAIR, was started for leading to mutual understanding between the Japanese people
and people from other countries, and for fostering internationalization efforts of local
governments in Japan. The program is getting known worldwide year by year. In the past
thirty years, more than 70,000 people from 75 countries have participated in the JET
Programme. To realize the advantages/disadvantages of the program and to see future
vision of the participants, I conducted a survey targeted at 35 current participants and 23
JET alumni in addition to a literature review. Based on their experiences and opinion as
a JET, I outline some problems they face now and state what they should be as a JET in
the future. CLAIR does its best to secure participants' life in Japan financially and men-
tally by making a supportive network, and participants also regard them as the advan-
tages. However, overall satisfaction towards their job is not high. Now many of them
have the poor communication and misunderstanding with the Japanese language teach-
ers, and it affects to their job. Once they better establish the team-teaching style, they
would be satisfied with their job in the class as a JET.
JET Programme (the Japan Exchange and Teaching Programme) は､ 日本と世界の
人々の相互理解の増進､ また地域の国際交流の進展を図り､ CLAIR によって設立さ
れた｡ プログラムの世界的知名度は年々上昇し､ 過去 30 年間に 75 ヵ国から 7 万人
を超える参加者を迎え入れている｡ この論文では､ プログラムの魅力や懸念点､ ま
た参加者の任期終了後の進路について検証するため､ 文献調査に加え､ 現役 JET 参
加者 35 名 (2019 年現在)､ 卒業生 23 名に対し､ アンケートを実施した｡ 彼らの経験
談や意見を基に､ 今後の JET プログラム参加者のあるべき姿について論ずる｡ お給
料や保険を含む金銭面と､ 参加者同士のネットワークを構成するなど精神面でのサ
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学 籍 番 号 K316022
氏 名 栗原 菜緒
論 文 題 目 Cross-Cultural Health Care: Cultural Competence in Medical Settings
総字数・総語数 4,951
【概要】(400 字以上)
Recently, many people move across country boundaries, but people are having a hard
time going to see doctors when they get injured or sick, because of various cross-cultural
health care issues such as language barriers, miscommunication, religion, decision mak-
ing, medical expenses, etc. There is a growing need for cultural competence in America
and Japan because America has a large number of immigrants and Japan will host the
2020 Olympics and Paralympics. This thesis considers some cross cultural health care is-
sues in the United States and Japan by giving some examples. Moreover, it discusses the
cultural competence required in medical settings and I also make suggestions on best
practices for being culturally competent. It is important to understand different cultures
without judging and stereotyping to develop cultural competence in medical settings.
Also, it is helpful to train medical interpreters to prevent communication issues for the
future.
最近､ 大勢の人が国境を越えて異国に移動している｡ しかし､ 病気や怪我をした時
に言語､ 宗教､ 決断､ 医療費など異文化問題が原因で､ 病院へ行き医者に診てもら
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学 籍 番 号 K316027
氏 名 榊原 聖菜
論 文 題 目 Happiness Index in Japan
総字数・総語数 6,040
【概要】(400 字以上)
Japan's happiness rating holds the 58th spot in the world. It is the second lowest country
among the G8, even though Japan is one of the wealthiest countries in the world. On the
other hand, the Nordic and Northern European countries make up the top seven. This is
the result from 'The Happiness Report' which is issued by the United Nations Sustainable
Development Solutions Networks. Why is not Japan one of the happy countries? This
thesis tries to find out GDP per capita increase well-being and what factors make people
happy. Comparing to the Nordic countries, Finland, Norway, Denmark, top three happi-
est country, I consider the reason why Japan's happiness index is lower and how we can
improve the standing. In recent years, people feel happiness, via having meaning in their
lives, rather than material things and money. However, Japanese feel too much stress at
work and in Japanese society, making it hard to have personal freedom and show people's
personalities. Of course, there are a lot of good points in Japan. We should be proud of
it, but improve the negative side of Japan to increase our happiness levels.
日本の幸福度は､ 世界で 58 位｡ 主要 8 ヵ国 (G8) の中ではロシアに続く低さにと
どまっている｡ 一方でフィンランド・ノルウェー・デンマークの北欧諸国がトップ 3
を占めている｡ これは､ 国連の関連団体が発行する ｢世界幸福度調査 2019｣ で明ら
かになった世界幸福度ランキングの結果だ｡ なぜ日本は平和で豊かな国であるのに
もかかわらず､ 幸福度が低いのだろうか｡ この論文では､ 経済的な豊かさと幸福度






なっており､ それが日本人の幸福度を下げている大きな要因だ｡ 勿論､ 日本には素
晴らしい点が沢山ある｡ だからこそ､ 日本の良い点を認識しながら､ 日本社会の在
り方を変えていくべきである｡
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学 籍 番 号 K316028
氏 名 坂本 彩花




Generally, many Japanese people get high score at exams, but I often feel that we are
relatively not good at doing actual English conversation than we are expected to be. And
I suppose that causes are deeply relevant to the way of Japanese English education. In
this thesis, mainly there are 2 big themes, English speaking of Japanese and English edu-
cation in middle schools. In addition, I searched how English was started to learn in
Japan or where Japanese English is ranked in Asia, and also in the world. Plus I men-
tioned current situation of English classes of middle schools, that kind of problems and
how we should improve those problems. Japan has been changing into multi-national
country compared to it used to be, but because of the big events in 2020 and 2025 in the
near future, English conversation skill will be required more and more. From now on, I
hope Japanese people get more interested in English, but not only speaking, and I want
them to enjoy communication itself with English speakers.
一般的に多くの日本人はテストなどで良い成績を修めるが､ 実際の英会話が苦手だ
ということを感じることがよくある｡ そしてその原因は日本の英語教育の在り方と
大きく関係していると思う｡ この論文では主に ｢日本人の英語スピーキング｣ と
｢中学校英語教育｣ という 2 つの大きなテーマに加え､ 英語が日本でどのように学ば
れ始めたか､ 日本人の英語レベルは世界､ アジアの中で実際にどの位置に属してい
るかなどを探る｡ また中学校英語授業の現状､ 問題点に触れ､ それをどのように改
善していくべきかを考察した｡ 日本はかつてと比べ多国籍国家になりつつあるが､
近い将来の 2020 年､ 2025 年の大きな国際イベントによってますます英会話力が求め
られる｡ 今後日本人がより英語に興味関心を持ち､ 英語話者とのコミュニケーショ
ンを楽しめるようになってほしいと思う｡
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学 籍 番 号 K316030
氏 名 柴田 裕斗
論 文 題 目 Situation of Globalized Auto Industry and Prediction for its Future
総字数・総語数 4,408
【概要】(400 字以上)
After the Industrial evolution, the car industry helps our lives in many ways. The compa-
nies gave us useful transportation system and pleasure of driving a car. Moreover, it en-
riched the economy of many countries and created the place where many people work.
This system doesn't change from the past to now. There are many car companies in this
world. They try to make the cars that others can't make and survive in today's compli-
cated environment. In this thesis, I introduce the policy and strengths of the car compa-
nies that have succeeded. Also, the study considers the future of the car companies and
overall car industry. It can't say the future of this industry is total secure, but the car in-
dustry will make a big change and hopefully help our lives forever.
産業革命以降､ 自動車産業は私たちの生活を根底から支えてきました｡ 人に便利な
交通手段や自動車を乗ることでの喜びを与え､ 社会の経済を潤すと共に人に働く環
境を作り上げました｡ それは今でも変わらず､ 私たちの生活に密着しています｡ 様々
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学 籍 番 号 K316036
氏 名 タカムリ ニッキー エンリクエズ
論 文 題 目 The Drawbacks of Globalization in The Philippines
総字数・総語数 4,200
【概要】(400 字以上)
This paper will discuss the drawbacks of globalization in third world countries.
Globalization advanced the use of technology in crimes that harm people's safety online,
their health and the countries educational system. There are many international compa-
nies in the Philippines that need English speakers. Hence many Filipino's are exposed to
the online community. In this paper, I will discuss the problems which workers face on-
line and the risks and burdens which international companies give them. The second
problem is the educational system in the Philippines. The Philippines had an old educa-
tional system that requires six years of primary school, 4 years high school and college.
However, on May 15, 2013, the "K-12" program was approved. One cause of this change
is that many international companies in the country or abroad had standard conditions
for hiring workers. They only allowed graduates that have six years of high school. Many
upper-class families gladly agreed to this plan but for the less fortunate or families that
live in a low income context, they were reluctant to comply. Finally, I would like to dis-






す｡ この論文では､ 労働者がオンラインで直面する問題と､ 国際企業が労働者に与
えるリスクと負担について説明します｡ 2 番目の問題は､ フィリピンの教育制度です｡
フィリピンには､ 小学校で 6 年､ 高校と大学で 4 年を要する古い教育制度がありま
した｡ ただし､ 2013 年 5 月 15 日､ ｢K-12｣ プログラムが承認されました｡ その理由
の 1 つは､ 国内外の多くの国際企業が労働者を雇用するための標準的な条件を持っ
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学 籍 番 号 K316038
氏 名 山真理奈
論 文 題 目 Migrants in Italy and their effect on local Culture
総字数・総語数 4,176
【概要】(400 字以上)
Italy was a country that had a net 'export' of immigrants in the past, but because of vari-
ous reasons, Italy is becoming a country that accepts many immigrants these days. In the
past, most of immigrants were coming to Italy temporarily as a migrant worker. On the
other hand, the number of immigrants that stay for the long term or permanently are in-
creasing these days, and many of them start their career there. Through considering ef-
fects and aspects for both local people and people who came to Italy as an immigrant, we
can notice the benefit and problem not only from one perspective but also from the other
perspective. In this paper, I consider the past and current immigrants' nature and history,
and the effect for the society or economy that caused by the increase of immigrants.
Also, migration problem is not only a problem of Italy but is also related to Japan. We








や経済への影響などについて考え､ 今後のイタリアについて考える｡ また､ このよ
うな移民問題は外国人の増加傾向にある日本にも関係のある問題であるので今後の
ためにも､ 我々日本人もより関心を持つ必要があると言える｡
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学 籍 番 号 K316049
氏 名 中山 雅
論 文 題 目 Purpose of using Marijuana
総字数・総語数 5,628
【概要】(400 字以上)
When we hear "Marijuana", most of the Japanese think negatively like "dangerous" or "il-
legal". However, it has an important role with not only ritual (神事) but, also it has been
used as medicine and material of clothes. As I said, there is still big a connection between
ritual and Marijuana. Not only Japan, but there are other countries that have a connec-
tion between culture and Marijuana. Nevertheless, it is an exception. In Japan, it is "dan-
gerous". Although this "dangerous" staff is medicine or recreational staff, which treats
the same as alcohol and tobacco around the world. Some countries treat it as legalized
staff when I ask Japanese these questions like "Why is it dangerous? Can Japanese answer
the question regardless of fixed view? We, Japanese, do not usually refer to the topic, and
when we refer to it, Is the education of it right even it only gave us the idea of "danger-
ous"? In Japan, there are only people who have never used it, but people judge it. I would
rather people not to judge it from the fixed view. Therefore, I compare between Japan
and other legalized countries to tell the truth as much as possible.
｢大麻｣ というワードを聞くと多くの日本人は危険なもの､ 違法なものというネガティ
ブな印象を想像する｡ また､ 治療薬､ 服の原料として使われていた時代も有り今も
神事とは深い縁がある｡ これは日本に限った話では無く､ 他国でも違法だが文化と
のつながりがある国もある｡ しかし海外では解禁され病院で処方される ｢薬｣ であ
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学 籍 番 号 K316060
氏 名 舩津 萌華




As the world has been getting smaller due to technology and transportation in the last
few decades, we have more opportunities to interact with people who have various back-
grounds in schools, workplaces, or tourist destinations. More specifically, we see many
people whose nationality is different from our own. When we talk with someone from an-
other country or who we do not know well, we judge him by our stereotypes uncon-
sciously. This paper will give you the guideline of intercultural communication. Geert
Hofstede, who was a Dutch social psychologist, developed and completed his expanded
six dimensions of national culture in 2010. It is a framework for intercultural communi-
cation describing how values relate to people's behaviors in a society. In short, he catego-
rizes each country according to his dimensions. Of the cross-cultural studies, Hofstede's
dimensions might be the most famous framework. However, some scholars criticized that
Hofstede overlooked some shorts within his concepts, research steps, and analysis. This
paper will discuss Hofstede's and other scholars' research studies, focusing on
Individualism/Collectivism, and make a new improved model of cross-cultural research.
ここ数十年のテクノロジーや交通機関の発展により､ 様々な文化背景を持つ人々と
の交流機会も増えてきている｡ 学校､ 職場､ 観光地などで外国人に遭遇することも
少なくないだろう｡ しかし､ 私たちが異なる国籍を持つ人物と関わるとき､ 無意識
に自らの固定概念でその人物を評価していないだろうか｡ 本論文はその固定概念を
払拭し､ よい関係を築くためのガイドラインになるだろう｡ 2010 年､ オランダの心
理学者であったヘールト・ホフステードは国民文化を測る 6 つの指標 (6 次元モデル)
を完成させた｡ そのモデルは社会での行動様式と価値観との関係性を示す枠組みで
あり､ 各国の文化を数値化した｡ しかし､ 同時に様々な批評も存在する｡ 本論文は
ホフステードの 6 次元モデルとそれに対する批評を取り上げ､ 新たな異文化研究の
モデルを議論する｡
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学 籍 番 号 K316064
氏 名 村澤 駿介
論 文 題 目 What is Necessary to Build an LGBTs Comfortable Society
総字数・総語数 4,639
【概要】(400 字以上)
These days, in some countries, we can see a social tendency to respect one's uniqueness
even if it stands out from others. On job hunting's interviews in Japan, interviewers try
to see interviewees' positive aspects from his or her character and ways of thinking, but
not only from one's academic skills. Therefore, it is possible to say, citizens in some coun-
tries live in societies that anyone can express oneself freely.
However, disabled people and someone who has different sexual orientation and gen-
der identity, so called LGBTs, still face difficulties of living comfortably.In this thesis,
three topics are discussed and explained. Definitions of LGBTs, current situations of
them, and finally, the requirements for building a comfortable society for LGBTs. Of
course, official laws of protecting LGBTs are necessary because LGBTs face discrimina-
tion and are attacked, so we need deterrents to protect them.
However, from the result of 'EU LGBT survey' in 2012, it became clear that only the
laws cannot make LGBTs comfortable enough to live. Therefore, I think two more
things are required.
One is to give people opportunities to know about and openly discuss LGBTs and the
second is that people need to take actions to influence people across borders.






今回は後者の LGBTs と称される人々について取り上げる｡ そもそも LGBTs とは
何か､ 彼らを取り巻く現状､ そして彼らが安心して過ごすことのできる社会づくり
には何をすべきで､ 何が必要なのかを紐解いていく｡ 当然ながら､ LGBTs を保護す
る法律が必要である｡ なぜなら彼らへの差別や暴力は後を絶たず､ その抑止力が必
要だからだ｡ しかし､ 論文内に記述されている欧州連合によって行われた調査結果
より､ 法律が存在するだけでは LGBTs が生きやすい社会になるのは困難であると判
明した｡ 故に､ LGBTs について知り､ 話し合う機会を与える環境をつくること､ 更
には LGBTs とその支援者らが自ら行動を起こし､ グローバル社会において国境を越
えて､ 人々に影響を及ぼすことが重要であると考える｡
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学 籍 番 号 K315039
氏 名 鳥原 亨介
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学 籍 番 号 K316002
氏 名 浅見 有紀








その有利性を具体的な 4 技能の習得に適用できることが分かった｡ 例えば､ リーディ
ングに関しては､ 母語での読解力を新しい言語の読解に適用できる｡ 母語での読解
力が未完成である子供にはそのようなことはできない｡ また､ 新しい言語を習得に
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学 籍 番 号 K316003
氏 名 石原 朱夏




語の歴史を概説し､ 次に和製英語を大きく分けて 6 つに分類した｡
純国産型とは､ 単語の構成要素は英語だが､ それらを日本人が独自に組み合わせ
たことにより英語として通用しなくなったものを指す｡ 例えば､ 日本語の ｢会社員｣
に対応する ｢サラリーマン｣ は給料を表す "salary" に人を表す "man" を加え ｢給料
をもらって仕事をする人｣ という意味で作られた｡
準国産型とは､ 形が本物の英語に似ており区別がつきにくいものを指す｡ 準国産






のを指す｡ 例えば､ 日本には ｢ガードマン｣ という単語が存在し対応する日本語は
｢警備員｣ であるが､ 英語では "guard" だけで ｢警備員｣ を指し "man" という単語は
不要である｡




ば､ ｢フリーター｣ は英語の "free" とドイツ語の "Arbeit" を混ぜて形成された和製英
語である｡
最後に大きく分けて 6 つに分類した和製英語を分析し､ いくつかある和製英語の
問題点から 3 つに焦点をあてた｡ 最初に英語学習者に与える影響について触れ､ 続
いて高齢者 (和製英語に親しみのない人) に与える影響､ 最後に外国人に与える影
響を考察した｡
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氏 名 伊藤 聖城






ついて､ 世界と日本の視点から述べた｡ そして､ 英語の広まりの論拠を内的､ 外的､











それらを踏まえた上で､ 我々の英語に対する認識を主張した｡ それは､ ①英語の
二面性への理解､ ②英語の本質の理解､ ③母語の重要性の 3 点を考慮する必要があ
るというものである｡ 以上の 3 点をよく理解して英語に向き合うことができれば､
国際社会で日本と世界の発展に最終的には役立つのではないかと考える｡
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学 籍 番 号 K316023
氏 名 黒野友香梨




その影響について考察したものである｡ ザンジバル島は 8 世紀からアラブ人による
進出が始まっており､ ムスリム商人たちが黒人を捕らえて他のエリアに送る貿易の
ような形がすでに行われていた｡ その後､ バスコ・ダ・ガマのザンジバル島発見に
よりポルトガルが 16 世紀からおよそ 200 年間のザンジバルを支配した｡ オマーンが
マスカットを統治したことがきっかけでポルトガル勢力が衰退していった｡ そして
18 世紀からおよそ 250 年間のオマーン支配が始まった｡ このオマーンに支配されて
いるときに奴隷貿易が最盛期だったと言われていたが 20 世紀後半にはイギリスから
の指示で奴隷貿易が禁止となった｡ オマーンの支配により農業 (クローブ栽培) の
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学 籍 番 号 K316025
氏 名 古賀 涼音
論 文 題 目 差別語とポリティカルコレクトネスの日英比較
総語数・総語数 14,265
【概要】(400 字以上)
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氏 名 杉野 裕香










ないのはその証拠となっている｡ LGBTQ2 に関しては､ 2017 年にトルドー首相が性
的マイノリティに対してそれまでの対応を謝罪してマジョリティとの共生を指向し
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特に､ アメリカのビジネス文化に焦点を当て､ 日本の文化との違いを比較した｡ そ
して､ その違いから多くの問題が発生し､ 外国人､ 日本人どちらにも問題点がある
ということがわかった｡ そのような様々な問題を解決するには､ 異文化理解が役に








吉川 寛ゼミナール 2019年度 卒業論文概要
卒業論文概要
79
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氏 名 丹羽奈々美














時間は 2 分の 1 以下であり､ オランダやフランスと同様に中学校卒業時の第二言語
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学 籍 番 号 K316055
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し､ そこから日本に適したバイリンガル教育法を考察した｡ 結果､ ｢イマージョン教
育法｣ が最も適していることが分かった｡ しかしそれだけでは成果があまり見込ま





この 2 つでイマージョン教育を補強することで､ 日本でもバイリンガル教育を成功
させることができると考えた｡
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学 籍 番 号 K316055
氏 名 高際 星良
論 文 題 目 日本人に適した英語教育法―日本の英語教育史から見て―
総字数・総語数 12,237
【概要】(400 字以上)







小学校､ 中学校､ 高校における英語教育の現状､ 2020 年度から新学習指導要領が実
施されることによっての変化を分析した｡
現在の学校教育や入試制度は､ 知識や暗記重視に偏りがちであると言われている
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シンガポールは多民族多言語国家であり､ 英語､ 中国語､ マレー語とタミル語の 4
つが公用語とされた｡ シンガポールがアジア諸国の中でも早くから英語教育に力を
入れた要因はイギリスの植民地時代の歴史にある｡ 自治州政府は 1960 年に英語と他
もう一つの言語という 2 言語教育政策を実施した｡ その後リー・クワンユー元首相
による Speak Good English Movement など様々な英語教育政策が実施された｡ その









｢標準的なシンガポール英語 (Standard Singapore English)｣ と､ ｢非標準的なシンガ
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して 『進撃の巨人』､ 『カードキャプターさくら』､ 『君に届け』 の 3 種類の日英語両





があった｡ 英語のオノマトペの特徴としては､ /wh-/ が語頭に来ると ｢風の吹き抜
ける音・様子｣ や ｢強い衝撃音｣ を示すことがわかった｡ 相違点は英語版では日本
語の擬態語は英語のオノマトペとして使われることもあるが､ オノマトペ性に欠け
る動詞で現れることが多いことがわかった｡ 共通点は ｢もぐもぐ｣､ murmur (ぶつ
ぶつとつぶやく) のように/m/ が語頭に来ると ｢何かはっきりしないようす｣ があ
ることもわかった｡ このように相違点があるのは当然であるが､ 共通点も多く存在
することを発見することができた｡
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に的を当て､ 色彩表現､ 形容詞､ 感嘆詞について男女の使用差について考察した｡
加えて､ 女性を差別する語彙についても日本語と比較しながら考察した｡ 次に､ 慣
用表現､ 垣根表現､ 付加疑問文､ 依頼文｡ 語順など､ 句､ 節､ 文のレベルでの女性
差別表現を詳しく考察した｡ この様な英語におけるジェンダーに関する問題の解消
には以下の三つの方策が考えられることを指摘した｡ 一つ目は ｢語彙の作り替え｣
である｡ 例えば､ chairman から chairperson への交替である｡ 二つ目は ｢教育現場の
改革｣ である｡ 幼児教育や初等教育現場でジェンダー教育を積極的に行うことであ
る｡ 三つ目はフェミニズム運動などによる ｢社会意識の改革｣ である｡ この様な総
合的な解決への取り組みによってジェンダー問題も徐々に解決に向かって行くと考
えられる｡
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い場合がある｡ 発話の特徴の違いが多々あり､ 普段の会話からの説明の多少､ 常識
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｢remember to｣ と ｢remember -ing｣､ 不定詞と動名詞の違いだけで時制が変わって
しまうのはなぜだろうか｡ 学校文法ではただ意味を覚えるだけで､ 具体的な解説は
行わない｡ 本論文では､〈仮想〉を表す不定詞や仮定法 should､〈叙実〉を表す動名




現在の習慣や､ 恒常的事象を表すこともある｡ 仮定法 should は〈仮想〉を表すこと
が多いが､ 過去についての文章､ または感嘆文や疑問文で使われる時は〈叙実〉の
should として使うことができる｡ この 3 つの要素を様々な文章を使用し､ 事態の実
現､ 未実現にも注目しながら意味を考察し､ 長年抱いていた不定詞と仮定法 should､
動名詞が示す意味の違いを理解するための手段とそれぞれの使い分けの理由を本論
文で議論した｡
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学 籍 番 号 K316014
氏 名 加藤帆南美
論 文 題 目 日英ことわざ比較
総字数・総語数 16,554
【概要】(400 字以上)
｢一桃腐りて百桃を損ず｣ ということわざを英語にすると､ "One rotten apple cor-
rupts all those apples that lie near it." となる｡ ここで気づくのは､ 日本語では ｢桃｣





物であった ｢桃｣ に置き換えられたと考えられている｡ このようなことわざの語句
の置き換えの原因となるものは文化だけではない｡ 本稿では､ 第 1 章にて､ 日本語
と英語のことわざを比較しつつ､ 文化との関係性を研究し､ それぞれの国民性を明
らかにする｡ 第 2 章では､ 翻訳された場合の語句の置き換えには何かルールや仕組
みがあるのかについて､ 認知言語学と翻訳論の観点から考察していく｡
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い｡｣ という文があったとしたらならば ｢ここでは着ているものを脱ぐ｡｣ のか ｢こ
こでは靴を脱ぐのか｡｣ と二つの解釈が生まれてしまう文のことである｡ これは日本
語のみでなく英語でもみられる現象であり､ 様々な原因の元で発生するが､ 本論文
では特に ｢否定｣ が関わるあいまい性について分析した｡ なぜそのような現象が起
こるのか､ どの要素がそれを引き起こすのかをみていった｡ また否定に関するテー
マの中で､ "Ain't" という田舎言葉が起源である表現についても分析した｡ 洋楽の歌
詞や洋画のセリフの中で頻繁に使われるこの表現であるが変わった使われ方をする
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氏 名 杉山 拓史
論 文 題 目 SNS の登場による新語誕生の変化と日米比較
総字数・総語数 12,019
【概要】(400 字以上)
本論文では､ SNS が普及する以前と以後での新語の誕生と､ 日本語と英語間で新
語が作られる過程にどのような違いがみられるか分析した｡
近年､ インターネットの普及により Twitter や Facebook などの SNS の利用者数は
増加を続けており､ 国内でのネット利用者 (約 1 億人) のうち､ 約 7 割が SNS を利
用している｡ SNS の利用者は若年層が多くを占めており､ その媒体のみで使われる
言葉がこれまでとは違う過程で誕生､ 浸透している｡ その影響で若者が生み出した
言葉が世に広まるというケースがみられる｡ また､ 2 ちゃんねるの様な電子掲示板や






日本だけでなく世界中で SNS の存在感は大きなものとなってきている｡ 日本では
Twitter､ 米国では Facebook がシェアのトップを誇っており､ SNS は生活に欠かせ
ないものとなってきた｡ このように様々な国で SNS の存在が大きなものとなってい
る現在で､ ネットを地とした新語の誕生の仕方は日本語と英語で違いはみられるの
だろうか｡
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氏 名 高木紗代子
論 文 題 目 ジェンダーの観点からの日英語比較
総字数・総語数 14,141
【概要】(400 字以上)




思った｡ また､ 性差が言語に与える影響に関しても興味を持った｡ この論文では内




イミングで始まるのか､ についても述べた｡ そして第 2 章では日本語から離れ､ 英
語の中の女性像にフォーカスしていく｡ 同じ女性という意味を持つウーマンとレディ
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もアスペクト研究の先駆者でもある Vendler (1969) のアスペクト分類と金田一晴彦
(1950) によるテイル形の用法に重点を置き､ 各章において詳しく完了形及び進行形
の研究を行った｡ アスペクトに関しては､ 補部などの外的要因の与える影響を分析
し､ ｢テイル形｣ では知覚､ 状態動詞の進行形の分析､ 動的動詞か､ 状態動詞かとい
う疑問に充てられた影山太郎 (2002) の疑問に対し､ 他の研究者の分析を踏まえた
うえで分析を施し､ 自分なりの解釈を示した｡
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く ｢相手にどのように言うべきか｣ また ｢これは言うべきではないか｣ など場面に
応じた言語行動ができる能力が必要になる｡ このような能力をコミュニケーション
能力と呼び､ その中に含まれる重要な要素の一つとしてポライトネスがある｡ ブラ
ウン＆レヴィンソンが提唱した ｢ポライトネス理論｣ を踏まえ､ 日本とアメリカで
はどのようなポライトネスが用いられているか､ またその比較をし､ 違いを考察す
る｡
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詞ごとに分けて覚える｡ その例として､ 英語の名詞は人､ 動物､ 物､ 建物などを表
す品詞であり､ それらが数えられる名詞の ｢可算名詞｣ と数えられない名詞の ｢不
可算名詞｣ に分けることができると学ぶ｡ また､ 動詞については進行形にすること
ができる ｢動作動詞｣ と進行形で使うことができない ｢状態動詞｣ の 2 種類の動詞
があることを学ぶ｡ しかし､ 認知言語学者である今井 (2010) は､ 『名詞自体に ｢可




詞｣ と ｢不可算名詞｣ の特徴と動詞の性質を明らかにして､ 比較作業を行うことで
名詞と動詞の類似性について考察した｡
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また､ 言葉が持つ意味に捉われない ｢言葉の概念｣ 的考察を進めることで認知言
語学､ 語用論の観点から分析する｡ そのような分析を進める中で､ グライスの関連
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中川 直志ゼミナール 2019年度 卒業論文概要
中京英語学 第 3 号
98
学 籍 番 号 K316006
氏 名 上村 真穂
論 文 題 目 動名詞と派生名詞
総字数・総語数 25,702
【概要】(400 字以上)
英語には､ 動詞を名詞的な表現に変える手段として不定詞を除くと主に 2 つある
とされる｡ 1 つは動名詞である｡ 動名詞は動詞に接尾辞 -ing を加えた形式で､ 文の
主語､ 動詞や前置詞の目的語の位置に現れるなど名詞句的にふるまう｡
(1) a. I remember [his telling of the story].
b. I remember [his telling the story].
c. I remember [him telling the story]. (中村・金子 (2002：142))
学校文法において動名詞は直接目的語をとり､ 主語は所有格で具現すると学んだが､
(1c) に示すように､ 主語が目的格で現れる場合や､ (1a) に示すように､ 目的語が前
置詞 of に導かれる場合もある｡ この違いの背後にはどのような規則性が存在するだ
ろうか｡ この問題について､ 本稿では動名詞の中にも名詞的・動詞的なものがあり､
それらは異なる統語構造を持っていると主張する｡
動詞から名詞的表現を派生するもう 1 つの手段が派生名詞化であり､ -ion, -ment,
-ness などの派生接尾辞を用いて動詞や形容詞を名詞に変える方法である｡
(2) a. *The destroying (of the city) was widespread.
b. The destruction was widespread. (中村・金子 (2002：149))
(2b) においては､ 動名詞と派生名詞が主語位置に現れているが､ 共通の述部を持ち
ながら､ (2a) では動名詞主語が容認されない｡ このような相違が生まれる原因につ
いて､ 本稿においては､ 動名詞と派生名詞の意味の違いを分析し､ 派生名詞句と動
名詞句の間には解釈において重複しない点があるためであると主張する｡
本稿の構成は次の通りである｡ 2 節で動名詞の種類分けを概観するとともに､ それ
を支持する証拠を観察する｡ 3 節において､ 前節で観察した現象が動名詞各種の内部
構造から導かれることを示す｡ 4 節においては､ 名詞節の主語が具現化について考察
する｡ 5 節では動名詞に動詞的・名詞的性質があることについて､ 歴史的観点から考
察する｡ 6 節では､ 派生名詞の意味について分析し､ 動名詞にはない意味があること
を指摘する｡ 7 節では､ 動名詞の意味特性として動名詞の叙実性について観察する｡
8 節は結論である｡
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(1) a. [TP John [VP decided [to resign from his position]]]
b. [TP John [VP decided [PRO to resign from his position]]]
(原・松山 (2001：75))
(1a) では､ 補文主語位置に明示的な主語が存在しないものの､ 論理上､ 補文述語が
表す行為や状態の主体があることから､ その補文には音声的に実現しない主語が存
在すると考えられる｡ この主語は ｢意味上の主語｣ に相当し､ 生成文法ではこれを
PRO と表記する ((1b))｡ PRO は補文述語の項であり､ 主節主語 Johnに ｢コントロー
ル｣ された結果､ それと同一指示的 (coreferential) になると考えられている｡
ここで問題となるのは､ PRO に (顕在的ではないが心理的に) 実在性があるのか､
それとも PRO は単なる理論上の構築物なのかということである｡ またコントロール
そのものについても､ 何がどのような条件でコントロールしているのか定義しなけ
れば､ 単なる気まぐれということになってしまうが､ それでよいのであろうか｡
本稿の構成は次のとおりである｡ 2 節においては､ 意味上の主語が文構造上の実態
(PRO) として存在することを経験的・統語的根拠を踏まえて証明する｡ 3 節におい
ては､ 格フィルターという仕組みから PRO の非顕在性を証明する｡ 4 節においては､
PRO の指示を決定する仕組みとしてのコントロールが最短距離の原理に従うことを
示す｡ 5 節においてはコントロールを移動に還元する試みについて検証する｡ 6 節に
おいては､ 顕在化されないコントローラーが容認される環境について考察する｡ 7 節
においては､ 繰り上げ構文とコントロール構文の違いについて概観する｡ 8 節は結論
である｡
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中京英語学 第 3 号
100
学 籍 番 号 K316018
氏 名 神田さくら
論 文 題 目 ムードとモダリティー
総字数・総語数 35,563
【概要】(400 字以上)
中村・金子 (2003：21-22) によると､ 法助動詞とはモダリティー表現の代表例で
あり､ 主な例としては will, would, can, could, may, might 等があげられる｡ 法助動
詞には認識様態の解釈と根源的解釈がある｡ 認識様態の解釈とは文の叙述内容 (命
題) が真 (true) である確率に対する話者の見通しを表し､ 根源的解釈には義務や能
力を表す義務的解釈と､ 能力・意志・傾向等を表す動的解釈がある｡ これらはそれ
ぞれの解釈がもつ法性の強さに由来している｡ ここにおいての法性の強さとは主観
性・客観性の強さを意味し､ この 2 つの幅によって解釈が異なって生じる｡ さらに､
法助動詞は主語の視点､ 話者の視点､ 対人的視点といった視点からも整理すること
ができる｡ 本稿においては､ 中村・金子 (2003：21-30) にしたがい､ 法助動詞の意
味体系について分析し､ 認識様態の意味と根源的意味が生まれた理由について歴史
的観点から考察する｡
また､ 法助動詞の意味体系には can と may の可能性の意味のように重複が見られ







令法､ 仮定法の 3 種類が存在する｡ ムードもモダリティーもともに文が表す叙述内
容に対する話者の心的態度をあらわすものである｡ なぜ法性には 2 つの体系が存在
するのだろうか｡ また､ 2 つの体系の間でどのような役割分担がなされているのだろ
うか､ これらの問題についても本稿においては歴史的観点から考察する｡
本稿の構成は次の通りである｡ 2 節においては､ 法助動詞の 2 通りの意味について､
どのように､ そしてなぜそのような意味の違いが生じるのか考察する｡ 3 節において
は､ 法助動詞間に見られる意味の重複について歴史的観点から考察する｡ 4 節におい
ては､ 法助動詞の統語構造上の位置について分析する｡ 5 節は結論である｡
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氏 名 北山 勇太
論 文 題 目 語彙的アスペクトとその下位分類
総字数・総語数 20,255
【概要】(400 字以上)
アスペクトとは､ 1 つの出来事の始まり､ 経過､ 終わりに注目する概念である｡ 時
に関する概念として時制があるが､ それらは異なるものである｡ 時制は現在 (未来)
や過去といった時点を指定するのに対し､ アスペクトは時間的性質であり､ 文のニュ
アンスに影響を与える｡ 以下の例文を見てみると､ 時制という概念だけでは､ 解決
できない現象が存在することが分かる｡
(1) a. *John walked in an hour.
b. John built a house in an hour. (中村・金子 (2002：32-33))
(1a, b) において､ 共に時制は過去であり､ 動詞の形態に問題ない｡ また､ 統語的に
も正しく配置されている｡ では､ なぜ (1a) が非文となるのだろうか｡ そこで､ 前置
詞句が動詞句に要求するアスペクト性を考える必要がある｡ この動詞が持つアスペ
クト性を､ 語彙的アスペクトと呼ぶ｡ (2) が容認されることは (1a) の前置詞 in を
for に置き換えることによって､ 前置詞句が要求するアスペクト性と動詞が持つアス
ペクト性が一致したことを示している｡
(2) John walked for an hour. (中村・金子 (2002：33))
以上の観察から､ 語彙的アスペクトも決して一様ではなく､ いくつかの種類があり
そうである｡ そこで本稿においては､ アスペクト分類の先駆的研究となっている
Vendler (1967) の 4 分類について概観した上で､ Vendler (1967) の対案として提案
された三原 (2004) の 3 分類について､ その妥当性を検証する｡
本稿の構成は以下の通りである｡ 2 節においては Vendler (1967) の 4 分類を概観
し､ 動詞の語彙的アスペクトとその分類基準について考察する｡ 3 節においては文脈
によって､ 動詞がもつアスペクトと文全体のアスペクトが異なる現象を概観し､
Vendler (1967) の 4 分類の妥当性を検証する｡ 4 節においては､ 3 節を基に瞬間性
と継続性の区分に着目し､ 三原 (2004) が提唱する 3 分類について検証する｡ 5 節は
結論である｡
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中京英語学 第 3 号
102
学 籍 番 号 K316021
氏 名 熊崎 楓
論 文 題 目 There 構文の派生と構造について
総字数・総語数 43,106
【概要】(400 字以上)
本稿においては､ there 構文と呼ばれる構文の派生と構造について共時的､ 通時的
に分析する｡ まず (1) を例に there 構文の基本的特徴を概観する｡
(1) a. There is a book on the desk.
b. A book is on the desk.
there 構文とは､ ｢there＋動詞主語＋名詞句｣ の語順で､ 動詞主語の後に現れる名詞
の存在や出現を表す構文であり､ (1a) の there 構文は (1b) とほぼ同様の知的意味を
持つ｡ there 構文については特殊性が際立っており､ 次のような素朴な疑問が浮上す
る｡ 英語では､ 主語が必ず必要であるため (1a) のように､ there 構文において主語
位置は there で埋められているが､ there には通常は副詞である何の意味もない｡ そ
れが通常名詞句が現れる主語位置に現れるのはなぜであろうか｡ また､ 意味上の主
語の位置が異なるにも関わらず (1a) と (1b) の同義性はいかに保障されるのであろ
うか｡
there 構文と対応する通常の平叙文の間には外見上の違い以外の相違も観察されて
いる｡ (1b) を (1a) に置き換えることは可能であるが､ (1a, b) の不定名詞句を定名
詞句に置き換えると､ (2b) の平叙文は容認されるが､ (2a) の there 構文は容認され
ない｡
(2) a. *There is the book on the desk.
b. The book is on the desk.
これは定性効果と呼ばれるが､ なぜこのような効果が現れるのであろうか｡
本稿においては､ これらの問題に対して､ there 構文と対応する平叙文が共通の基
底構造を有すると主張するとともに､ 意味上の主語の格や動詞との一致がいかに認
可されるかについて複数の分析を比較検討する｡ 本稿の構成は次の通りである｡ 2 節
においては､ 存在を表す there 構文､ 動詞句内 there 構文､ 動詞句外 there 構文を取
り上げ､ その派生方法を分析し､ there 構文と対応する自動詞文が共通の基底構造か
ら派生されることを示す｡ 3 節においては､ なぜ there が主語位置に表れるのかを歴
史的観点から発達ついて概観し明らかにする｡ 4 節においては､ 畠山 (2004：104-
130) による､ there は主語 NP ではなく場所 PP によって置換されるという分析につ
いて概観し､ その妥当性について考察する｡ 5 節では､ 4 節での分析を踏まえ there
構文全体の統語範疇について考察した田中 (2012：169-182) について概観する｡ 6
節は結論である｡
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と構造上の位置が一対一で対応する派生の段階が存在することを示す｡ まず､ (1) を
例に受動文と能動文の対応関係について考えてみよう｡
(1) a. John closed the door.
b. The door was closed by John. (中川 (2017：84))
これら二つの文において､ その命題内容に注目したとき ｢ドアを閉めたのがジョ




では､ なぜ受動文が存在しているのだろうか｡ 能動文ではなく､ 受動文を使う何
かしらの理由が存在しているのではないだろうか｡ 本稿では､ Jesperson (1933：120-
121) に従い､ その理由を考察する｡
本稿の構成は次のとおりである｡ 2 節においては､ 受動文を機能的観点から観察し､
受動文固有の特性について考察する｡ 3 節においては､ 意味機能と構造上の位置との
間に一貫した関係があるという立場に立って､ 受動文の派生方法について考察する｡
4 節においては､ 受動形態素が目的語の格と外的θ役を吸収するという受動文の派生
と同様の派生を含むほかの構文が存在するのかを考察する｡ 5 節においては､ 受動文
であるにもかかわらず受動化を伴わずに派生されていると考えられる文を観察しそ
の理由を明らかにする｡ 6 節においては､ 受動態の意味に二通り (状態､ 動作) ある
のはなぜかという問題を歴史的に分析し､ be 動詞が両タイプの受動文に用いられる
ようになった理由を明らかにする｡ 7 節においては､ 受動化に制限のある構文として
二重目的語構文を取り上げ､ 2 つの目的語を持つ文を受動化する場合､ どちらも主語
になることができるのか､ それともどちらかが主語にならなければならないのかと
いう問題について歴史的観点と理論的観点から考察する｡ 8 節は結論である｡
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中京英語学 第 3 号
104
学 籍 番 号 K316041
氏 名 田中万里奈
論 文 題 目 自他交替と反使役化
総字数・総語数 44,473
【概要】(400 字以上)
自動詞には､ run や swim のように他動詞用法を持たない動詞と､ break や freeze
のように他動詞用法を持つ動詞が存在する｡
(1) a. *I run 50m.
b. The ice cube froze
(1a) のような動詞を非能格動詞といい､ (1b) のような動詞を非対格動詞という｡ 非
対格動詞構文においては､ (2b) に示すように､ 対応する他動詞文の目的語が主語位
置に表れており､ 知的意味も (2a) に示すような受動文と同じである｡
(2) a. The glass was broken.
b. The glass broke.
しかし､ すべての意味が同じである構文が複数あるとすればシステムとしては無
駄であろう｡ 2 つの間に違いがあるとすればどのようなものなのか｡ その違いは何に
由来するのか｡ また､ なぜ文が異なっているにも関わらず､ 知的意味は同じになる
のか｡ 理論はいかにしてそれを保証するのであろうか｡ 本稿においては､ これらの
問題を解決するため､ 非対格構文が受動文とほぼ同様の派生を経て生成されると分
析 (非対格分析) すると共に､ 狭義には ｢能格構文｣ と分析される (2b) タイプの構
文と受動文の間に､ 動作主性における相違が存在すると主張する｡
本稿の構成は次の通りである｡ 2 節では､ 自動詞を対応する他動詞構文を持つもの
と持たないものに下位分類し､ 前者の派生が動詞の目的語位置から主語位置への名
詞句の移動を含むことを概観する｡ 3 節では､ 影山 (1996：140-150) に従い､ 2 節
において非対格動詞として分類した類が､ 能格動詞として狭義の非対格動詞と区別
されるとする分析を採用し､ 能格構文の意味構造の派生が､ 受動文の派生にはない
｢反使役化｣ と呼ばれる過程を含むことを示す｡ その上で､ 能格構文における動作主
について受動文の動作主と何が異なるのか考察する｡ 4 節では､ 反使役化について定
式化すると共に､ 反使役化を可能にする条件として主語に自発性が必要であること
を示す｡ 5 節では､ 日本語にみられる ｢自発性を持たない名詞を主語とする自動詞化｣
を ｢脱使役化｣ と定義し､ 脱使役化文の派生について意味構造の観点から明らかに
する｡ 6 節は結論である｡
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特に主語と (助) 動詞の語順が逆転する現象である｡ 次の例について考えてみる｡
(1) a. An old lady walked into the room.
b. Into the room walked an old lady
(2) a. I have never seen such a beautiful picture.
b. Never have I seen such a beautiful picture
(3) a. "I am so happy," Mary thought.
b. "I am so happy," thought Mary. (Collins (1997：31))
(1-3) の a が示すように､ 英語の平叙文では通常主語が (助) 動詞に先行するが､
(1b) では場所句､ (2b) では否定要素､ (3b) では引用句が前置され､ それぞれ主語
と助動詞の倒置が起こっている｡ (1b)､ (2b)､ (3b) の倒置はそれぞれ場所句倒置､
否定倒置､ 引用句倒置と呼ばれている｡ しかし､ どんな要素が前置された場合でも
倒置が必ず倒置が起きるとは限らない｡ (4) においては､ 副詞 yesterday が前置され
ているが､ 倒置は起こっていない｡




本稿の構成は以下の通りである｡ 2 節においては､ 場所句倒置構文の基本特性を概
観した上で､ その統語構造について考察する｡ 3 節においては､ 否定倒置の解釈につ
いて観察した上で､ その特性について統語構造を用いて分析する｡ 4 節においては､
引用句倒置に含まれるそれぞれの要素､ すなわち引用句､ 主語､ 動詞の特性につい
て考察し､ その構造と派生を明らかにする｡ 5 節においては､ 分離 CP 仮説に基づき
倒置全般に一貫した分析が適用できる可能性について考察する｡ 6 節は結論である｡
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論 文 題 目 文副詞と VP 副詞の分布について
総字数・総語数 26,180
【概要】(400 字以上)
副詞は文副詞､ VP 副詞に大別でき､ 文副詞はさらに話者志向副詞､ 主語志向副詞､
文体離接詞､ 態度離接詞に細分化できる｡ まずは文副詞と VP 副詞について考察する｡
(1) a. Rudely, Donald left the meeting.
b. Donald left the meeting rudely.
(Ernst (1984：23)；中村・金子 (2002：211))
(1a) は会議の場を去ったこと自体が rude であると述べており､ 文全体を修飾してい
るので､ 文副詞と呼ばれる｡ 一方､ (1b) は去り方が rude であったと述べており､ 動
詞句を修飾しているので､ VP 副詞と呼ばれる｡ 問題は､ 副詞 rudely の解釈が生起位
置によって決まっていることである｡ 本稿においては､ 生起位置と解釈の関係が統
語構造とそれに基づいて定義される構成素統御関係から導かれると主張する｡
本稿の構成は次の通りである｡ 2 節では中村・金子 (2002：212-213) に基づき､
副詞を 6 つのタイプに下位分類し､ 文副詞と VP 副詞の作用域と線形順序上の位置
の関係が統語構造上の位置から導かれることを示す｡ 3 節においては､ 文副詞を下位
分類した上で､ それらの作用域と線形順序上の位置の関係が統語構造から導けるか
考察する｡ 3.1 節では話者志向副詞と主語志向副詞のそれぞれの作用域やそれらが共
起した場合の共起制限について考察する｡ 3.2 節においては､ 田中・寺田 (2004：42-
43) に基づき､ 話者指向副詞の下位分類と､ 下位分類されたそれぞれのタイプの生
起環境について考察する｡ その結果､ これらの生起順序についても構成素統御関係




いとすれば､ 構成素統御に基づく分析がさらに支持されることになる｡ 5 節では再び
中村・金子 (2002) に従い､ 否定要素と文副詞が共起した場合のそれぞれの生起位
置や作用域について考察する｡ 6 節では量化の副詞や束縛代名詞が共起する場合の共
起関係を考察する｡ これらについても構成素統御関係から線形順序関係や作用域関
係を導くことができる｡ 7 節では田畑 (2014) に従って副詞の下位分類全般について
概観する｡ 8 節はまとめである｡
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論 文 題 目 使役動詞の使い分けと統語構造上の違いについて
総字数・総語数 20,104
【概要】(400 字以上)
使役構文とは､ ｢…に～させる｣ といった使役の意味を持つ構文である｡ (1a, b) に
おいては､ make と have が使役を表すためだけに用いられている｡ 使役の意味を表
すためだけの動詞が用いられた構文を迂言的使役構文と呼び､ 迂言的使役構文が表
す意味 (使役性) は､ 使役動詞のタイプによって微妙に異なることが知られている｡
(1) a. Bill made Ralph not marry Shelia.
b. Bill had Ralph not marry Shelia. (伊藤 (2001：614))
本稿では､ make や have を用いた使役構文の使役性の相違について明らかにする｡
さらに､ 本稿においては使役構文の統語構造についても分析する｡ (1) の使役構文
は伝統文法においては第 5 文型 (SVOC) と分析される｡ この分析によると (1) にお
いては､ O＝Ralph であり C＝not marry Shelia であると分析される｡ しかし､ 伝統
的な SVOC の文型では O＝C の関係になるという一般的な特徴があることが問題と
なる｡ (1) の文においては Ralph と not marry Shelia の間にイコールの関係は存在し
ない｡ したがって､ Ralph と not marry Shelia の関係は叙述関係と呼ぶべきであると
考えられる｡ しかしそうであるならば､ 使役構文には主語と使役動詞の関係も含め 2
つの叙述関係が含まれることになり､ SVOC という構造分析はこれを的確に反映し
ているとは言えない｡ そこで本稿においては､ 生成文法の枠組みに従って､ 2 つの叙
述構造が明確に表示される構造分析を提示し､ その妥当性を検証する｡ また､ 結果
状態までを一語の動詞に取り込んだ構文を語彙的使役構文と呼ぶ｡ (2b) の語彙的使
役文は (2a) の迂言的使役構文とほぼ同義として捉えることができる｡
(2) a. He caused Mary to die.
b. He killed Mary. (伊藤 (2001：604))
本稿では､ 迂言的使役構文と語彙的使役構文の事象の捉え方に焦点を当て､ 両者の
共通点と相違点について明らかにする｡
本稿の構成は次の通りである｡ 2 節では迂言的使役構文において､ 各使役動詞の使
役性について観察するとともに､ 迂言的使役動詞構文の統語構造を明らかにする｡ 3
節では､ 事象の捉え方に注目し､ 迂言的使役と語彙的使役の共通点と相違点を明ら
かにするとともに､ 語彙的使役構文の統語構造について概観する｡ 4 節は結論である｡
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氏 名 肥爪 翔馬
論 文 題 目 英語否定の統語的分析
総字数・総語数 14,250
【概要】(400 字以上)
本稿においては not を中心に英語の否定表現について考察する｡ 否定文において
は､ 一般動詞 ((1a, b)) の場合 do の挿入を必要とし､ その後に not を置く必要があ
り､ (1c) のように後続する動詞は原形にする必要がある｡ 一方で助動詞や法助動詞
((2a, b)) を含む場合､ do の挿入は必要とされず､ not は一般動詞ではなく助動詞や
法助動詞の後に位置することになる｡
(1) a. John did not leave for Tokyo.
b. *John left not for Tokyo.
c. *John do not left { / leaves} for Tokyo. (金子・遠藤 (2001；14))
(2) a. John would not leave for Tokyo.
b. John has not left for Tokyo. (金子・遠藤 (2001；14))
このように､ 文否定では､ 否定辞は動詞の種類によって生起位置が異なる｡
また､ 否定辞は構成素否定としての役割も持っている｡ (3) は文否定で､ (4) は構
成素否定である｡ (4) では､ 否定辞が long ago という構成素を否定し､ ｢雨は降った
が､ 随分前ではない｡｣ と解釈される｡ したがって､ (4) では not が介在しつつも述
語は否定されておらず､ 文は肯定文である｡
(3) It did not rain long ago. (西岡 (2007；90))
(4) It rained not long ago. (西岡 (2007；90))
文否定と構成素否定では否定辞の位置が否定の解釈に影響を及ぼしている｡ 本稿
においては､ この問題に対して､ 文否定については否定辞が持つ役割を観察し､ 否
定辞を含む文における TENSE の接辞性がいかに保証されるかという観点から分析
する｡ また､ 構成素否定については否定辞の作用域が構造上の概念によって規定さ
れると主張し､ (5) のような否定辞と否定極性表現 any の分布関係についても分析す
る｡ (5b) は否定辞と否定極性表現の前後関係が (5a) と同じであるが､ 非文とされて
いる｡
(5) a. The men did not see any people.
b. *The men who did not go out see any people.
本稿では､ この問題に対しても､ 否定辞と否定極性表現は構成素統御の関係にある
ことを示す｡
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論 文 題 目 代用表現の分布とその規則性
総字数・総語数 20,868
【概要】(400 字以上)
英語の him､ her､ himself､ herself などを代用表現と呼び､ him､ her を代名詞､
himself､ herself を再帰代名詞と呼ぶ｡ 代用表現が指示する対象は､ 代用表現と同じ
文中に存在しているというだけではなく､ 代用表現とある構造関係になければなら
ない｡ (1) はそのことを示す一例である｡
(1) *Johni knows [that Mary killed himselfi].
(1) においては再帰代名詞の前に性が一致する名詞が文中にあるにも関わらず､ John




構成素統御 (c-command) という構造条件が課されていると主張するとともに､ 先
行詞が決定される領域の決定に時制や主語の存在が影響していると主張する｡
本稿の構成は次の通りである｡ 2 節においては代名詞と再帰形の分布について詳し
く観察し､ 両者の分布が ｢相補分布｣ と呼ばれる関係にあることを示す｡ 3 節におい
ては､ 代用表現の分布が規定される領域について､ 代用表現を含む節の時制や顕在
的主語の有無といった観点からその定義の精緻化を図る｡ 4 節においては代名詞と再
帰形以外の (代) 名詞表現の分布を分析し､ 名詞句全般の分布を規定する原理 (束縛
原理) が存在することを示す｡ 5 節においては束縛に対する構造条件として構成素統
御と呼ばれる条件が必要であることを示す｡ 6 節においては名詞句内の束縛について
観察し､ 名詞句が束縛関係を規定する領域となり得るか検証する｡ 7 節においては､
束縛原理が適用されるレベルについて最小主義の立場を維持する観点からコピー理
論を導入する｡ 8 節においては､ 代用表現と同じく､ その可否が局所性に左右される
移動との関係について､ 束縛の移動分析を通じて検証する｡ 9 節においては日本語の
再帰代名詞について分析し､ 英語との共通点を明らかにする｡ 10 節においては､ 最
小主義プログラムで提案された､ ｢フェイズ｣ と呼ばれる統語構造上の領域が､ 代用
表現の分布が規定される領域となり得るのかについて考察する｡ 11 節は結論である｡
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くない｡ 基本的には冠詞には "a" と "the" の二種類がある｡ この二つの違いを説明す
る際､ 一般的には､ ｢全く話題にのぼっていなかった名詞で､ 初めて話題に出てくる
ものには "a" をつけるのが基本である一方､ 会話の中ですでに出てきた名詞につい
ては "the" をつけて訳すことができる｡｣ とこのように教えられる｡ それ以外にも "a"
と "the" にはそれぞれいくつかの特徴がある｡ まず､ 不定冠詞 a/an と定冠詞 the の
意味的違いを概観したのち､ 本論文では､ 英語史の冠詞の発達と子供の言語習得の
関係性について概観していく｡ 初めに､ 冠詞の文法化の歴史について触れ､ 次の節
で､ 英語の歴史における名詞句構造の発達について論じ､ 古英語が DP を欠いてい
たこと､ そして形態素格の代わりに名詞の指示性を識別するという課題を引き継ぐ
ためにその後 DP が出現したことを示す｡ その後､ 機能範疇創発の枠組みの中での
文法化の性質を明確にしたのち､ 第一言語習得に目を向け､ D システムの出現が実
際に習得データに見られることを示す｡
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氏 名 杉浦 あや
論 文 題 目 使役文中の不定詞の選択条件
総字数・総語数 12,745
【概要】(400 字以上)
英語には､ 人やものに ｢～させる｣ ｢してもらう｣ という意味の使役動詞がある｡
使役動詞には make, cause, get, have, let, help などがあり､ そのあとの不定詞が使
役動詞の補語として文が成り立っている｡
使役動詞の種類によって to 不定詞を取るか､ 原型不定詞をとるかが異なる｡ 例え
ば､ 使役動詞 make, have, let は肯定文で減刑不定詞を従える｡ 一方､ cause, get は
肯定文において to 不定詞を従える｡ また､ 使役動詞 help は､ 原型不定詞と to 不定
詞の両方をとることができるが､ それぞれ意味が異なる｡
そして､ 受動文のように文の構成が変化すると不定詞の選択にも変化がある場合
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文法的な観点から見ると､ 末来進行形には 1 つの中心的な意味と 2 つの派生的な意
味がある｡ これは､ 未来進行形が一般的に､ 派生的な意味を伝えるときに進行形と
しての効果を保てないからである｡ この議論では､ 2 つの派生的な意味の一般的な特
徴からの判断基準を取り除き､ 2 つの派生的な意味が結び付けられる｡ その一般的な
特徴とは､ 話題の意向に焦点を置いていない特徴である｡ さらに､ この学習では質
問することによって重圧を少なく引き起こし､ 話題の意向に焦点を置いていない事
実を掘り下げる｡ したがって､ 丁寧さの重要性を想定させる｡
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学 籍 番 号 K316015
氏 名 兼松 美空
論 文 題 目 英語史から辿る冠詞
総字数・総語数 15,401
【概要】(400 字以上)








現代の英語教育では､ ｢母音で始まる Apple は an apple になるのに対し､ 子音で始
まる pen の場合は a pen となる｡ また､ the は母音の前では [i] と発音するのに､





松元 洋介ゼミナール 2019年度 卒業論文概要
中京英語学 第 3 号
114
学 籍 番 号 K316020
氏 名 久保 勇希




から論じてきた｡ 英語では､ 進行形というと､ 一般的に ｢be＋～ing｣ の形が進行形
で使われているときは実際に今起こっていることを指す｡ 日本語では ｢～ている｣




にも考察している｡ 古英語の起源である－ende から成り立っており､ be 動詞＋on/
in doing も関係している｡
また､ 意味論の観点からは英語で進行形というと､ 一般的に ｢be＋～ing｣ の形が
進行形で使われているときは実際に今起こっていることを指す｡ 日本語では ｢～て
いる｣ というのが一般的に進行形と言うが､ 中には ｢住んでいる､ 生きている｣ な
ど永続的な意味を指す場合もある｡ 日本語と英語の進行形の表現の解釈の違いにつ
いて例文を用いて考察した｡






定の時間内で進行､ 連続していることを表し､ また状態の断続的連続体を表す｡ そ
して､ 日本語ではある動作・出来事､ あるいはその後に生じ結果状態が ｢～ている｣
形が指し示す時点において進行､ 連続していることを表すことが分かった｡
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学 籍 番 号 K316037
氏 名 高山 純奈
論 文 題 目 関係代名詞の歴史的発達とその意味
総字数・総語数 17,799
【概要】(400 字以上)
本論文では､ 関係代名詞 that に着目している｡ 関係代名詞 that は本当に意味を持
たないのかという疑問についてである｡ 学校文法では関係代名詞 that は意味を持た
ないものとして扱われ､ 使われてきた｡ 関係代名詞 that の文法化の過程と接続詞の
文法化の過程について観察し､ 本当に関係代名詞 that は意味を持たないのか考えて
ゆく｡ また､ 学校文法では that は省略される場合とされない場合に本文に対し意味
的な差が起きないとされてきた｡ 関係代名詞 that が意味を保有するとすれば､ その
省略においてもされる場合とされない場合には差が起きるのではないかという疑問
に対しても､ 現代英語における事象から読み解いていく｡ 次に､ 関係代名詞 that と
wh 関係代名詞にどのような差があるのか考察してゆく｡ 関係代名詞 that は前に前置
詞を付けることはできないが､ wh 関係代名詞はそれができる｡ 関係代名詞 that の文
法化に加え､ 統語論的観点からみられる関係代名詞 that の主要部移動をもとにその
ような差がなぜ起こるのか確認していく｡
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論 文 題 目 14 世紀頃の歴史的事象に伴う迂言の助動詞 do の出現
総字数・総語数 16,666
【概要】(400 字以上)
"Do you have a pen?" "No, I do not." のような助動詞 do を用いた英文法は､ 中学
での英語教育の初期に学習する｡ 基本会話においても､ 助動詞 do がまったく使用さ
れないことはない｡ それほど､ 重要視すべき英単語であり､ 私たち日本人英語学習
者は中学での英語教育の初期に助動詞 do に触れるのではないだろうか｡ しかしその
際､ 助動詞 do の理解に困惑するという意見が少なくない｡ その理由として､ 一般動
詞 do との区別がつかないことや､ 疑問文・否定文を作る際に突然出現することなど
が挙げられる｡ 初期に学習する助動詞 do の存在意義を曖昧なままにすることで､ 英
語に対する抵抗感を覚えやすく疎遠になってしまいかねない｡ しかし単に､ 疑問文・
否定文を作る際には助動詞 do を用いる､ というルールとしてではなく､ なぜそうな
るのかという理由付けを下に学習することで理解が深まる｡ また､ 英語学習者にとっ
て知識に加え､ 自信を持つことにつながるなどの意義が高い｡
そこで本研究では､ 助動詞､ 特に迂言の do の初出時期である 14 世紀頃の歴史的
事象を探究し､ その出現の理由を検討することを目的とする｡ かつてはフランス語
文法に寄せられていた助動詞は､ この時期を境に英語独自の文法を確立している｡
また､ 歴史的背景として､ 当時はイギリスとフランスとの間に深い関係がある｡ 主
に文献検討を行い､ その歴史的事象を紐解き､ 迂言の do について検討する｡
14 世紀前後には迂言の do の初出のほか､ 英語の復権が起こっており､ 助動詞の
変容に影響を及ぼしていると思われる｡ その中で､ 政治や社会情勢､ 文化的要因が
混在し､ イギリス国民の自国意識を高めたと推測する｡ 助動詞の発達に関して､ 有
力な使役説だけでなく､ 本研究の歴史的見解においても､ その時代の世相に合わせ､
影響し合うことで変容が生じると言うことができるであろう｡
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have＋動詞の過去分詞で表現する HAVE 完了形が一般的に使われている｡ しかし､
英語史をさかのぼると､ 古英語時代には HAVE 完了形に加え be 十動詞の過去分詞
で表現する BE 完了形も存在していた｡ こういった事実を元に､ 本文を 1. 完了形は
どのように生まれたのか｡ 2. 完了形と過去形の違い 3. HAVE 完了形と BE 完了形
の競合､ これら大きく 3 点に分けている｡ 1 では､ ｢鍵をなくした｣ というひとつの
日本語から過去形と過去完了形のふたつの英文をあてることができるということに
疑間を持った｡ 2 では､ なぜ have がつくことにより完了形の表現ができるのか疑間
に思った｡ 3 では､ 現代英語では BE 完了形と呼ばれるものになじみがなく､ 一般に
HAVE 完了形が使われていることにおいて､ いつ､ どのようにして HAVE 完了形が
主流になったのかについて興味を持った｡ 本論文ではこれらの 3 つについて英語史
に基づいて答えに近づいていく｡
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総字数・総語数 9,347
【概要】(400 字以上)




が違う用法が同じ to という語を持っているのかである｡ また､ 存在構文の主語 there
や天気をあらわす it は意味内容を持たないために､ "It's not unnatural for there to be
a boulder here" などの文の for there は ｢～にとって｣ という意味をあらわていると
は考えられない｡ にもかかわらず､ これらの要素が for により導かれるということは､
この for が前置詞ではなく不定詞節の主語を導く要素であることを示している｡ ここ
での問題点は､ なぜ前置詞ではない不定詞節の主語を導く機能があるのか､ そして
不定詞節の主語を導く要素は for 以外には存在しないのかについてである｡
これらの問題を解決するために､ 不定詞標識 to について､ for の不定詞がどのよ
うに変化したか､ さらに of についてそれぞれ古英語などの例文を用い述べた｡
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(2) a. it seems to me that they'll be arriving tomorrow
b. it is John that revealed the secret
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【概要】(400 字以上)
本論文では､ 保坂道雄著の ｢文法化する英語｣ (2014) と Tomohiro Yanagi 著の
｢A Syntactic Approach to the Present Perfect Puzzle in the History of English｣ (2004)
を参考に､ 完了形の発達､ そしてその発達段階に起こった 'Present Perfect Puzzle'
について述べる｡
日本語において､ 現在完了形と過去形の意味の差を判断することが難しい場合が
ある｡ 例えば､ ｢鍵をなくした｣ という文を英訳すると､ 'I lost my key.' と 'I have lost
my key.' という二つの文が出来上がると考えられる｡ この二つの意味の違いは何で
あるのだろうか｡ また､ 英語表現においても､ 昔からこの二つの意味の違いを区別
することができたのだろうか｡ 本来､ 完了形とは ｢have＋過去分詞｣ が主流であり､
完了表現において､ 'yesterday' や 'three years ago' のような過去の一点を明示する語
句と一緒に用いることや､ 同文に過去形と現在完了形が存在する等位接続が不可能
である｡ しかし歴史を辿ると､ 2 種類の完了表現が存在し､ その意味の捉え方も異な
る｡ また､ 完了表現における不可能が可能である時代も存在する｡ 本論文で述べる､
'Present Perfect Puzzle' の存在である｡
以上のように､ 本論文では､ 完了形の発達とともに､ その歴史的背景についても
述べていく｡
